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messages from the exhibition sponsors I
mots des commanditaires de I' exposition 
I'm per onally delighted that we have the opportunity to upport uch an 
important exhibition. TD ha been a part of the Sudbury community ince the 
very beng of thi centuy and we are very proud of our roo . It is an honour 
to a si t with thi tribute to the many individual who have contributed to our 
mining and indu trial heritage. 
Je suis per onnellement ravi que notre in titution peut appuyer ce projet 
d'exposition qui est si important pour notre communaute. TD est une composante 
importante de la communaute udburoi e depui le debut du iecle et nous ommes 
tres iers de nos racine . 'e t un honneur de participer a cet hommage a tou le 
individus qui ont construit notre patrimoine minier et industriel. 
Gay eland-ice President/ice-president 
. NICKEL CITY a• STEEL LIMITED 
a member of the mining community or more than 2 5 years, ickel City 
teel Limited i proud to be a parner in the pre entation of the Sudbury:The 
Industrial Land cape exhibition. We are plea ed to support the Art allery of 
Sudby in its efor to rai e community awareness of our heritage and hi tory. e hope that many udburians and vi itor to the region will be able to beneit 
rom thi special project. 
titre de membre de l'indu trie miniere a udby pour plus de vingt-cinq ans, ickel City tee! Limited e t iere de participer dan la pre entation de 
l'expo ition Le pay age indu triel a udby. ou appuyon la Galerie d'art de udby lans e efforts d'accroitre notre comprehension de notre histoire et de notre patrimoine. ous e perons que de nombreux residents et visiteur a la 
region sauront proiter de cette exposiion. 
erio Gregorini-Pesident/President 
• REDPATH 
ince udby i a very important mining area or]. . Redpath Limited, we are proud to be a corporate pon or of the Industrial Land cape exhibition. The 
art exhibited here truly represen the mining ector. 
Pui que udby e t une zone miniere tres importante pour]. . Redpath Limited, nous omme ier d'etre un commanditaire de ]'expo ition du pay age 
indusriel. Le euvres d'art expo ees ici reletent de a�on reelle l 'industrie miniere. 
Robert S. Brown-Pre ident/President 
B 
�.o.n�l1I�� 
Monpellier Group Inc. i very plea ed to be a part of the Art Gallery of udby and proud to be a ponsor of the Industrial Landscape exhibition. We hope 
e eryone will take advantage and view the creations of the talented arti ts. We 
would like to congratulate and thank all the volunteer and staf who make it all 
pas ible. 
Montpellier Group Inc. nous omme ier de nou a ocier a la presentaion 
de ]'expo ition ur le paysage indu triel. ou e perons que de nombreux vi iteur 
pourront voir !'exposiion et temoiner de reali ation de arti te . ou desirons remercier et feliciter taus ceux qui om pariciper a la realisaion de cette expo iion. 
Magie D. Montpelier-Marketing Diector/Diecice du marketing 
other exhibition sponsors I 
auhes commanditaires de I' exposition 
A 
HATCH 
• CHESS CONTROLS '"· -
We would al o like to thank the ollowing supporter 




MCTV • �be �rp $tar ••• Canadian Patrimoine Heritage canadlen 
The grey lady of Coppercliff rose 
574 feet above the smelter sheds, 
her ace to the weather 
her hair blowing in the wind; 
I was impressed. 
Charles Comort, 1935 1 
La dame gris de Coppercliff se dressait 
574 pieds au-dessus des batiments de la onderie, 
le visage expose aux intemperies, 
la chevelure au vent; 
c'etait tres impressionnant. 
Chas Comfort, 1935 1 
Charles Comot, 11elw· Stas, Cpr C/f!Chemi1is e o1die a Cpr Cl. 1936 
photo: ational Gallery of Canada, OttawaMusee des beaux-ats du Canada, Ottawa 
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directors foreword 
Whoever has ravelled in the Sudby region undersands to what 
extent the landscape can inscribe iself in the imaginaion. This is a 
hard, rocy, unorgiving landscape, one that was ormed, according to 
current ng, by the impact of a meteorite appromately two billion 
years ago. Thi collision also created a geological ormaion which 
holds an incredible wealth of minerals including nickel, iron and other 
elemens. Dung consrucion of the Canadian aional railway in 
the r 880 , sveyors di co ered the wealth of iron oide depo is which 
became a major indusy ater cheap methods of exracion were 
developed. Mining and logging acivity has had a remarkable impact 
on the local landscape and it is this land cape that has atracted ariss 
throughout the years. More recentl, Sudby has disnguished iself 
in terms of is efors to improve the local environment and the re­
reening of the region has improved considerably in the last 30 years. 
This exhibiion is the irst to study how Canadian arists have 
interpreted the Sudby landscape. The Art Glery of Sudby, ith 
is renewed local mandate, is pleased to present this exhibiion wich 
is also an historical portrait of a community. We would like to 
acnowledge r. Alan Mca, who, in r 99 5 retained the services of 
Rosemary Donegan, independent curator. Ms. Donegan has specialized 
her research in the areas of art and indus. Through her research and 
catalogue essay as well as through the selecion of the works exhibited, 
she brins to light certan important themes that run through the work 
related to the Sudby landscape and the community. The Gillery 
also plans to produce a second exhibiion in 1999 which wil examne 
contemporay responses to the indusrial landscape. 
Numerous individuals and organiaions have conributed to the 
realizaion of this ehibiion project. In her acknowledgements, 
Rosemary Donegan ofers her thanks. e would al o like to extend 
our thanks to all those who conributed to this exhibiion including 
all the lender . We are grateul to the Canada Council or the Arts 
who unded the original research porion of this project. We would 
also like to single out the aional Gallery of Canada and Mine 
Mill Local 598 or their very important conribuion to this project. 
The Naional Gallery and its staf, paricularly Charles C. Hill, 
Curator of Canadian Art, Carole Lapointe, Art Loans Oicer, Ann 
Ruggles, Conservator and Marcel Duguay, Fabricaion Supervisor, 
were all insrumental in ensuring that Charles Comort's Romance 
of Nickel is being shown in Sudby or the very irst time. Also, we 
would like to thank Roly Gauthier and members of Mine Ml Local 
598 and the ational Oice CAW-Canada or their inancial 
support of the restoration of the Henry Orenstein mural. The 
restoraion was accomplished under the guidance oflan Hodkinson, 
Emeritus Proessor of Art Conservation, Queen's University who 
was assisted by Joan Weir, Conservator, and Peter Rodkin on and 
Alisha Piercey, Conservaion Assistants. Thanks to their experise, 
the mural has recovered its original colour and brilliance. 
Finally, we would like to take this opportunity to address our 
sincere appreciaion to the ollowing companies or their inancial 
support of this project: Nickel City Steel Limited, Chess Conrols, 
TD Bank,] .S. Redpath Limited, Hatch ssociates Ltd., Montpellier 
Group Inc., Walden Elecrical Limited and Abraflex Limited. It is 
thanks to their generosity that this exhibiion and catalogue were 
produced. 
Piere Apin 




In the three years that I have been involved in this project, 
numerous individuals have offered their assistance most 
generously. I would like to take this opportunity to thank all those 
who ensured that the original research project has come to ruition 
in this exhibiion: Maurice Arcand; Marthe Brown at the Archives 
of Laurentian University; Jane Cameron, Sudbuy Paint and 
Custom Framing; Dave Campbell, United Steelworkers of 
America; Susan Campbell; Carole Lapointe, Charles C. Hill, 
National Galley of Canada; Mela Constantinidi and Dorren 
Martin, Ottawa Art Gallery; Chrisina Deluste, Michelle Landy, 
Allan McKay and Kelly Smith, Laurentian University Museum 
and Art Centre; Patrick Crowe; May Jane Christakos; Stuart 
Cyer; Peter Desilets; Stephen Epstein; George Falconer; Dinah 
Forbes; Roly Gauthier and Marianne Del Bosco, International 
Union of Mine Mill and Smelter Workers (CAW); Sam Gindin 
and Nany Kearnan, CAWTCANational Oice; Cathie Gulkin; 
Craig Heron; Ian Hodkinson; Nany Johnson; Renee Johnston; 
Trevor Jones; Greg Keast; Susan Kennedy; Margaret Koski, 
Falconbridge; Pamela Krueger; Raymond Lalonde; Brenda 
Longfellow; Lorenzo Marigo, Inco Archives; Franco Mariotti, 
Science North; D'ry Martin; Diane Massicotte; Nada Mehes, 
Sudbuy Public Libray; Bob Michelutti, Falconbridge; Peter 
Morden, Morden Photography; John N agansanti; Diane O'Neil, 
Art Galley of Nova Scoia, Henry Orenstein; Joan Orenstein; 
Ross Paul, President, Laurenian University; Tom Peters; Sheila 
Pierce and Liz Armstrong, Magna Internaional Inc.; Bob Purcell, 
Carol Raccio and Jery Rogers, Inco Limited; Oyst Sawchuk; 
Allan Sekula; Jane Springer; Robert Stacey; Mercedes Steedman; 
Ann Suzuki; Jamie Swit; Tess Taconis; Heather Topp; Danielle 
Tremblay, Galerie du Nouvel-Ontario; David Wallace and Keith 
Wmterhalder, Laurentian University; Shawna White, Sotheby's 
Canada. 
I would also like to thank the individual and insituional lenders 
who have graciously agreed to participate in the exhibition: Anus 
Brown, Toronto; Inco Limited, Toronto; Bruce Hatton, Lockerby 
Composite School, Sudbuy; Magna International Inc., Aurora, 
Ontario; Henry Orenstein, Halifax, Nova Scotia; Irma Ditchburn, 
T he Government of Ontario Art Collection, Toronto; T he 
National Galley of Canada; T he Ottawa Art Galley; Frankln 
Silverstone and Judy Strapp, T he Seagram Collection, Montreal; 
T he Board of Directors, Sudbuy Public Libray; Joan Mantle, 
Sudbuy Seconday School; Sudbuy Mine Mill and Smelter 
Workers Local 598 CAW; Dr. ino Tenhunen, Sudbuy; Ivan . 
Wheale, Manitoulin Island. 
Rosemay Donan 
sudbury: the industrial landscape 
Sudby's industrial landscape has been the subject of paining, 
drawing and photography since the n of the centuy. These 
images of the Sudbury Basin are both historical jndustrial 
documents and icons of modernism in the visual arts. This 
exhibition brings together paintings and drawings which show a 
local and modernist esthetic developed in response to the 
industrial landscape. In both their subject and approach, these 
images are less determined than photographic documentaion and 
illustraion.2 Although rooted in the historical tradition of the 
ine arts, these paintings and drawings were heavily influenced by 
contemporary ideas of modernism and modern life. Canadian 
artists who were aware of the ideas of the avant garde deined art 
as innovative and inspiring, and their works implicitly engaged 
the questions of the modern age: esthetics and the landscape, 
industry and obliquely, the environment. 
This problematic nature of the industrial landscape is made 
explicit in these historical depictions of and responses to the 
Sudbury Basin, one of the major sites of Canadian 
industrialization. The complexity of images and meaning-and 
their inherently contradictory nature and visual tension-orms 
the basis or this exhibition. 
symbolic sudbury: the industrial landscape 
Images of the industrial landscape of the Sudby Basin have a 
powerul intensity, permeated with the historical symbolism of 
slag heaps, hard-rock miners, smelter stacks and the residential 
communities that surround them. Yet, the paintings and drawings 
are double-edged: they gloriy the industrial prowess of mining 
and smelting; and, at the same time, depict its ecological 
consequences. The arists have recognized the beauty of the barren 
landscape. The imagery is urther complicated and enriched by 
the number of roles accorded to the Sudbury Basin: at a national 
level, Sudby symbolizes the "New North" and Canada as an 
industrial nation, while locally, it represents work, community, 
everyday life, survival in an industrial centre. 
The meanings of these images are not static. Over time they 
alter and shit in concert with the complicated economic realities 
of the nickel industry and with changes in public opinion. As a 
major supplier or the munitions indusry in both world wars, the 
nickel industy was condemned by the artist Laurence Hyde, or 
proiting rom both sides. "Whichever way the wind .blows" he 
wrote, "nickel is sae. No one can do without nickel, and Inco 
looks at her 86 per cent corner of the world's supply and laughs 
silently."3 In the 1920s Monel metal, an Inco developed nickel­
copper alloy, was hailed or its innovative desins or household 
products. Internationally, at major events such as the Paris World 
Fair in 1937 and the New York World Fair in 1939, Inco was a 
key exhibitor and promoter of the industrial might of Canada. In 
1971, American astronauts used the Sudbury Basin to simulate 
moon walks and to amiliarize themselves with rock ormaions 





With the rise of the ecology movement in the 1970s, the Basin 
became a symbol of man-made environmental destruction. More 
recently, since Inco built the world's biggest smelter stack, reducing 
polluion in the Basin itself, and Falconbridge has become involved 
in aquatic reclamation, Sudbury has become a symbol of the new 
commitment of industry to environmental issues and to the 
regeneration of a brutalized landscape. 
It was at the turn of the century that Northen Ontario came 
to be known as the "New North", a powerl idea propelled by 
the myth of"a solemn, empty, resource-rich northern land."5 The 
new thining was that through the heroic eforts of prospectors 
and the muscle of corporations and by applying the power of 
electricity to natural resources, the New North would be created. 
Rational scientiic capitalism would make it happen. By the 1920s, 
the idea of the New North as the economic and cultural uture of 
Ontario was well established. Canadians viewed the North's 
limitless natural resources of minerals and timber and the power 
of hydroelectricity with optimism and reverence. Paul Walton 
has written that, "a moden myth of progress ... which might be 
called the 'extractionist myth' ... celebrated the wilderness area of 
North America as a limitless treasure house of raw materials that 
had ormerly been inaccessible. [These] could ·be discovered and 
violently extracted rom the land by means of modern science 
and technology without signiicant damage to a vast and 
supposedly desolate environment. "6 
This concept of the New North was an extension of earlier 
views "Love of the 'North' or of the 'Wilderness'-and a literal 
or symbolic re-baptism in it-[was] part of the national culture."7 
This view was held by the Group of Seven, who held their irst 
exhibition in 1920. The Group's love of Canada's geography, what 
we might now see as topophilia, developed on a grand scale into a 
national identity, but it was rooted in speciic places. The emotion 
and commitment the artists of the Group had or the North, 
particularly the Shield, was a central theme in their work and to 
the claims tl1ey made or their art as distinctively and uniquely 
Canadian. Frank Underhill, or example, claimed in 1936, "We 
Canadians ... we Men of the North with our pre-Cambrian Shield, 
are going to show the world. You will ind in it the members of 
the Group of Seven expounding their philosophy of a northern 
art."8 
Sudby occupies a singular place in the Canadian imagination. 
Its astounding physical site and its mythical role as a place of 
industrial alchemy, where rock was turned into metal, symbolized 
the New North. And since the 1920s, the Sudbury area-Copper 
Cliff in particular-has attracted an unusual number of artists 
whose images attempt to capture in the heroic mould of painting, 
the majesty and overwhelng power of indusry. Frank Underhill, 
in commenting on the 1920s, noted that Canadian art was "giving 
expression to what more vulgar fellow-Canadians were expressing 
in skyscrapers and railway extensions and International Nickel."9 
Most artists painted the same sites-the Copper Clif smelter, 
the Frood open pit mine, the slag dumps, the stacks-but painted 
these sites or diferent reasons. Many of them, particularly A.. 
Jackson and Franlin Carmichael, ocused their attention on the 
astounding view of the smelter and stacks. Local artists, such as 
Bruno Cavallo and Nellie Keillor Lowe, were more interested in 
depicting the local residential community, although they were 
also drawn to picture the industrial drama. 
ig. c 
il. 1 
Common to all of their imagery is the intensity of the landscape. 
All of these artists were a cinated by the hield and its big kies, 
water and rocks. The powerul juxtapo ition of massive industry 
and massive land cape produced ome a cinating imagery. The 
attraction to the power of industry i demon trated in the many 
painting of the bulging smelter tacks at Copper Cli. The arti ts 
were amazed by the vast scale of the indu trial spectacle, and they 
portrayed obliquely or directly the double-edged beauty of the 
mills, smelters and reineries as well a the tack and smoke plumes 
within the destroyed environment. These image are 
contradictory: they eulogize the indu trial land cape, a a orm of 
nature and a the e ence of orthern culture and society; and, 
simultaneously, they convey the grim reality of the environmental 
destruction of the natural world. 
the group of seven and the sudbury basin 
The earliest paintings in the exhibition are by Franklin 
Carmichael (1890-1945) and .Y. Jackson (1882-1974), both 
members of the Group of Seven. Carmichael's painting In the 
Nickel Belt captures the smoke of Copper Clif spiralling upward 
in the rain against the distant blue-grey-green moulded hill and 
valleys, devoid of vegetation. When h was shown in February 
1928 in the Group of Seven exhibition at the Art Gallery of 
Toronto, Fred Jacob in a newspaper article commented: "Frank 
Carmichael. .. [s] now setting himself to the interpretaion of grim 
features of Canadian life. He has put plenty of orbidding feeling 
into In the Nickel Belt." 10 In Carmichael's bird's-eye view the stacks 
and smoke plumes are compressed and barely visible between the 
oreground hills and the ominous grey rain clouds above, creaing 
a subtle, inverted dramatic tension.11 The perspective appears to
be rom outh west of Copper Clif. His respon e to udby's 
indu trial land cape wa intense and con ciou . In the ickel Belt 
portrays the drama of Copper Clif seen rom aar, allowing the 
larger panoramic landscape to orm his statement on the 
environment.12 
Sudbury was also a requent stop or A..Jackson in the 1930s. 
he travelled back and orth across Canada, he oten sketched 
in the area around La Cloche Hills and Grace Lake. Jackson's 
painting of the Copper Cliff smelter, Smoke Fantay, u es a 
poinillist technique, which is unusual within his vast body of work. 
Painted in 1932, it is rom the period during which the roup of 
Seven were in the proces of disbanding and when Jackson was 
experimenting with a variety of techniques and abstract orms.13 
In moke Fantay, the plume hovers above the grouping of 
smelter buildings, which disappear into a brown mid-ground 
horizon. The central smoke stacks and umes elaborately rise into 
the atmosphere as the setting sun casts intense purple-blue shades 
over the landscape. Jackson's rather magical antasy of billowing 
clouds of smoke celebrates the two recently built 500-oot stacks 
of radial brick and reinorced concrete. Executed in bright purples, 
blues, greys with a touch of pink, the painting i striking in its 
lurid pastel colour . 
the corporate image 
Charles Comort's (1900-94) association with Sudby began 






various commercial projects. He visited hetownrequently to 
photograph and sketch various s teand brought other ar ists such 
as Yvonne McKague Ho ss r, Rody Courtice and Isabel 
McLaughlin, to Sudbury, as Housser commented in a letter in 
1936: "The crowd had a thrilling time at Coppercliffe sic]­
cocktail paries, luncheon, dinner, and all aternoon seeing through 
the works which must be an astounding sight. They have done 
something to the sulphur now which does not kill vegetation or 
cover the country with a green ilm as beore so that it is not so 
interesting but we are going to stop there on our way home and 
sketch or half a day." 14 
Within Comort's body of work, it is ascinating to see the 
diference between his independent art of the industrial landscape 
and his commissioned work or Inco. Based on sketches done 
during his tours of the mines and the Copper Cliff smelter, 
Comort produced a series of "scratch board" black and white 
advertisements promoting Inco as a corporation. The ads ocus 
on the industrial worker, a symbolic striding male ire working 
with tools and machines: miners drilling or shiting lever on hoists 
or operating the converters that eparate the nickel rom the 
copper. The accompanying text describes the work in the mines 
and smelters, the development of new uses of nickel and Monel 
metal or household products. 
Comort's mural The Romance of Nickel was commissioned or 
the Canadian Pavilion at the 1937 Paris World Fair. The mining 
displays in the Canadian Pavilion, produced in cooperation with 
Inco and Eldorado Gold Mines, included samples of ore and inal 
products made rom the various reined metals, such as radium, 
nickel, gold and copper. The displays particularly ocused on 
radium mining in Great Bear Lake and nickel mining in Sudbury. 
The Inco display featured Comort's The Romance of Nickel mural, 
displayed with rock samples in the oreground. One reviewer called 
the painting "a ine piece of art." 15 
Comort, working with Harold Ayres and Caven Atkins, 
produced the six-metre-long mural in the all of 1936. He painted 
the central iure, the hard-rock miner, in the inverted "Y" orm 
to emphasize a strong aggressive stance and the thrust of 
movement. (The iure is similar to those he was working on in 
the Toronto Stock Exchange's horizontal stone rieze and interior 
vertical wall paintings at the same time.) Comort's modiied 
Cubist style integrates the orms and spaces into a seamless 
portrayal of the process of nickel production. The mural uses 
characteristic images of the New North as symbols of modern 
industrial production. The miner is almost gargantuan and 
represents the might of industry, while the earnest scientist gazing 
into his microscope represents industry's rational objectives. The 
two ires are surrounded by modernist actories, skyscrapers, 
bridges, crank shats, streamlined trains, automobiles, radio towers 
and aeroplanes. Beyond lies outer space, symbolized by Saturn. 
The mural speaks of progress, the uture and jobs as Canada 
crawled out of the worst of the Depression. Comort uses the 
conventions of advertising and illustration in a contemporary 
modernist style to glamorize the power and the heroism of the 
nickel industry. Comfort, as errence Cuneo did in his 
commissioned work or Inco, limited himself to scenes of miners, 
scientists and machinery. There are no references to the industrial 






Comort was amiliar with the contemporary ideas and debate 
within modern art and had been captivated by the Societe 
Anonyme exhibiion of modem painting when it came to Toronto 
in 192 7. He was also amiliar with the work and industrial murals 
of Charles Sheeler, Thomas Hart Benton and Diego Rivera in 
the 193os. 16 As Josephine Hambleton commented in 1948, "in 
painting the industrial murals he wanted to express hmself with 
none of the social efects of our industrial revolution, the wealth, 
the slums it created, but with its mentality, the mentality which 
attempts to reduce every phenomenon, every miracle to a principle 
oflogic, a scientiic ormula."17 
The paintings Comort ndertook on his own initiative are 
startlingly diferent rom the work he undertook or Inco. They 
are landscape views of the smelter and the stacks. In Cper Clif, 
which is oregrounded by the rocky outcrops of Little Italy, the 
smelter and converter are blocked out into an abstract built orm. 
The centre point is the two large stacks, almost shinnering in 
the sunshine as the smoke rises into the atmosphere. The related 
sketch Chimns place the melter and three stacks in the distance 
in a grey twilight of rain and og. In its minimalism, the almost 
abstract paining is a eulogy to the subtle beauty of industrial power 
and the orm of the landscape. 
The large painting Smelter Stacks, Copper Clf was developed 
rom these sketches and rom Comort's photographs. 18 In the 
painting, the circling smoke plmes rom the three stacks coalesce 
into a stylized pulsing abstraction, dramatized by the vivid use of 
white and grey. n its gloriication of pure orm and colour, the 
painting is a modernist statement of its time. While the painting 
obliquely questions the consequences of industry, in his writings 
Comort described the lunar landscape and commented on the 
sulphurous stench of the atmosphere and the burning lava spills 
of slag. 19 
Mining as a subject matter often attracted artists to the area. 
Evan Weekes Macdonald (1905-72) who had also worked as an 
illustrator or Inco, painted Frood Open Pit, International ickel, 
Sudbury, ocusing on the depth and the huge volume of the open 
pit mine. In the absence of any human orm, the vast scale of 
the pit is deined by the spiralling road on which trucks haul ore 
to the surface. Macdonald, who was known primarily as an 
illustrator and portrait painter, had earlier produced a series of 
drawings of miners and local mining communities for the 
Financial Post and The Northern Miner. A reviewer or Bridle & 
Gofer applauded him or having depicted mining with skill, truth 
and romantic eeling. 20 
Thi description could be equally applied to erence Cneo's 
(1907-96) painting The Frood-Stobie Open Pit at Copper Clf, which 
depicts the same site. errence Cuneo's ability to lay down a scene 
quickly and clearly is apparent in his paintings. Cuneo was 
commissioned by Inco in 19 5 5 and had oicially sanctioned access 
to all company property, including nderground operations. In 
Frood Mine Stpe, Frood Mine Cuneo uses the strong contrast of 
brilliant light and pure darkness to create the sensation of an 
underground mine. Yet the ires of the mners are stock images 
and lack the intensity that comes rom physical work and the 
tedious daily routine of "drill, blast and muck".21 Cuneo's 
illustrative technique relies on conventional representations of 
mining-resulting in images that conform to the corporate 




the local com�un·ty, pr which way is the wmd blowing today? 
In the r95os arists ned their attenion rom the indusrial 
sites in avour of the scattered towns and villages of Coniston, 
Creighton, Falconbridge and Garson. They also turned their 
attenion to ethnically dened neighbourhoods known locally as 
Little Italy, French Town, Polack Town and Finn Town. An 
important actor in this change of perspective was the organization 
of the Sudby Arts and Crats Club (later called the Sudby Art 
Club) and the Northern Ontario Art Associaion by aists like 
Nellie Keillor Lowe and Bruno Cavallo. The Sudby Art Club 
was an important meeing place or local arists, and organized 
exhibiions, uest workshops and sketching trips with invited ariss 
such as A Y. Jackson, Carl Schaeer and Yvonne McKaue Housser. 22 
The painings and drawings capture the variety and individuality 
of the villages and miners' houses, the higgledy-piggledy housing 
patterns of Little Italy and the imposed rigid grid of company 
housing ramed by the local topography of rocks and hills. 
Visitors such as Carl Schaefer (r903-95), who encouraged local 
painters to explore their own landscape and community, provided 
an important stimulus. The ink-on-paper drawing iw of Copper 
Cle [sic], Sudbuy was done in I 94 7 while Schaeer was in Sudby 
conducting some workshops. The strong linear rhythm of the 
drawing captures the houses lodged among the rock ormaions, in 
rows that abrade the Shield outcroppings. Schaeer uses the opacity 
of black ink to portray the scorched rocks, the heavy clouds and the 
ever-present smoke eluent rom the stacks in the distance. As 
Graham Mclnnis commented in Canadian Foum 1936), Schaeer's 
ability and apparent detachment were carelly disciplined, although 
intensely felt, and resulted in a heightened sense of drama in his 
work.23 
A.Y.Jackson was also a requent uest of the Sudby rt Club. 
Years later, Bruno Cavallo reminisced "We went to the old 
Creighton town site-A.Y. loved old houses and headrames ... 
Jackson would dash of our or ive sketches on an ouing."24 It was
on a sketcng rip to Coniston in r957 that Jackson painted Coniston, 
which shows the small miners' houses built into the side of the 
rocks and the smelter in the distance. Interesingly,Jackson's grey­
brown palette bears no resemblance to his r932 pink-purple 
poinist vision Smoke antay of the Copper Clif smelter. 
Allan Collier (r9r r-90), a oronto arist, requently sketched in 
the Sudby area with Bruno Cavallo, whom he had met at the 
Ontario College of Art. Collier's interest in mining stemmed rom 
his experience working at the Delnite Mine in the Timins area in 
the r93os. Ater the war, he returned to Timmins and painted 
underground, attempting to represent the miner's point of view.25 
Collier's painting Dumping Sg, Copper Clf captures the molten 
iron oxide and sand pouring down the embankment rom the slag 
train. Painted at an angle, the line of the clif, with its high impasto 
surace, anchors a dramatic view that captures the classic scene in 
all its heat and intensity. 
In the mid r95os Collier was commissioned by Seagram's of 
Canada to paint Sudby as part of the Cities of Canaa series. The 
sketches and inal paintings ocus on views of downtown and 
residenial Sudb, with the stacks in the distance. Collier presented 
an urban view of Sudby, one that acnowledged the nickel indusy 






Nellie Keillor Lowe (1914-67), the ounder of the Sudby 
rt Club, was an important artist and catalyst in the local 
community. She was comitted to painting the local area, the 
mines and headrames as well as local neighbourhoods such as 
he one depicted in Pearl Street. Many of her painings of industrial 
scenes capture her complex response to the spectacle of industry 
and its almost theatrical beauty.26 In her painting Faconbridge, she 
presents a dense complex of mines and smelter with a lake in the 
oreground, while smoke swirls upwards. It is a somewhat playul 
image of almost halo-like smoke fumes in a cobalt blue-grey 
palette. In Heat and Cold she depicts the abstract drama of the red 
hot slag lowing into the cold snow as it pours down the hill. 
The Sudby Art Club and Nellie Keillor Lowe in particular 
convinced Bruno Cavallo, a local sign painter and amateur 
artist,27 to paint local scenes. Cavallo ocused on houses and local 
villages in such paintings as Coniston, Copper Clif, and Rear Minto 
Street, Sudbuy. He also painted the classic industrial scenes of 
Frood Mine and the pouring of the slag. In his 1958 painting 
Coniston, the oreground rock ormations establish a centre point 
as the street winds off into the distant rocks and the ubiquitous 
smelter stacks are shown in the distant background. The 
monochromatic palette of yellows, greys, and browns portrays 
the village in a blackened landscape, sandwiched between the 
huge rock formations of the Shield. In contrast, the later 
paintings Cpper Clif and Rear Minto Street, Sudbuy ocus on 
houses, with their porches, gardens, fences and washing lines. 
In his paintings rom the late 198os, Cavallo's brilliant palette is 
used to convey abstract orms such as the mine headrame in his 
painting Frood Mine. 
the union in the community 
In 1956, Henry Orenstein (1918- ), a young artist working in 
the fur industry in Toronto, was asked by Weir Reid, the 
recreational director of Sudbury Local 598 of the United Mine 
Mill and Smelter orkers Union, to undertake a mural or the 
beverage room of the Local's headquarters on Regent Street. 
Orenstein, who had studied at the Art Students League in New 
York in the late 1940s, had been inluenced by the social concerns 
of Ben Shahn and the spatial orms of the Cubists. He was active 
in the Toronto let-wing cultural community, having designed 
and built a number of stage sets or community theatre groups 
and backdrops or union conventions and rallies. 
The union wanted a mural to represent its activities in the 
community, making udby a better place to work and live by 
providing a broad range of cultural and recreational activities or 
working people.28 Orenstein spent an intense two weeks sketching 
the local area, taking the bus to local mines and nearby villages. 
The proposed mural was developed rom sketches such as Gatchell, 
Sudbuy and Stack. The sketches are rough and spontaneous, 
showing views rom various high points of land in a black outline. 
The loose impressionistic drawing style aptly captures the local 
landscape. 
The inal twelve-metre (approximately 39 feet) mural was 
painted in si-u, which involved projecing the drawing onto gessoed 
burlap over plwood mounted on the wall, then painting rom a 
ladder. Orenstein remembers the bar's patrons reely ofering their 
opinions about the mural and their experiences of working in the 





At the centre of the mural is the modernist ront door of the 
Regent Street Union Hall with union members standing outside 
the hall, shaking hands and gesturing. The mural attempts to 
convey the intense bonds of a militant union movement through 
these central ires of workers and their wives. To the let are 
the communities of Gatchell and Copper Clif and the Creighton 
headrame. To the right is a view of Sudbury, showing amilies at 
the Mine Mill Camp on Richard Lake and the Falconbridge 
smelter and mine shats. ithin the overall mural, the let side 
depicting Copper Clif is more developed and is an ambitious 
montage of typical scenes. It is in the minor details, the cars 
covered with grey ash, the oreground figure of a woman 
gardening and the men returning rom work, that Orenstein 
captures the experience of living and working in Sudbury. The 
mural avoids any overt depiction of work and only alludes to the 
burnt landscape and daily pollution, while showing a humanistic 
view of union life in the community. 
subduing the earth 
When he painted in the Sudbury area in the mid 1960s, 
William Kurelek's (192 7-77) response to the Sudby landscape 
was rather complex. The two 1964 paintings Subdue the Earth 
and Unlean Spirit outside Sudbury were inspired by the stark 
beauty of the local landscape. Kurelek commented in his 
autobiography, "I loved that bleak area round Sudbury where 
the vegetation is killed by sulphur fumes because it reminded 
me of the Wilderness of Judea where Christ was tempted by the 
Devil during his 40 days ast. "30 
Subdue the Earth depicts the Copper Clif smelter in the 
distance and the burnt and barren landscape of tree stumps and 
hydro pylons in the oreground. Kurelek has placed himself in 
the painting as a small ire wandering off to the let. The scene 
is immersed in a morbid grey and black og. In the related gouache 
painting Unlean Spirit ouside Sudbury, Kurelek has made the 
barren black rocks the subject of the painting, showing a small 
stretch of highway and the ubiquitous telephone poles and hydro 
pylons of in the distance. It is a powerul, stark image of the 
ravaged landscape, with an almost ghostlike red ire (presumably 
the "unclean spirit") roaming the clifs and gorges. Kurelek's 
particular view of these matters is a complex version of 
anthropocentrism, inspired by religion, in which he interprets 
the world in terms of the ascendancy of human values and 
experiences over nature. "s a belieng Chrisian," Kurelek writes, 
"I see man's exploitation of the minerals in the earth as perfectly 
legitimate and a ulilment of God's irst commandment when he 
made the irst human pair and told them to be itl and muliply 
and subdue the earth and make it theirs. Thereore, mining insofar 
as it provides employment or amily men who raise up more 
children and the metals that are shipped round the world to be 
made into earth subduing machines, is a desirable occupation. 
Ecology should of course be taken into account but if not proitable 
or possible then mining takes irst place."31 Yet Kurelek's images 
contradict this philosophy. These paintings are damning visual 
statements of the effects of sulphur dioxide on the local 
environment. 
His painting .ainy Dy near Sudbuy is diferent rom his earlier 
paintings, as it depicts a slightly overgrown rock-strewn pit or 
il. 13 
ill. 15 
excavation resulting rom mining operations. Subdued in its 
colours and orms, it shows the tentative regeneration of grass 
and plants. It is an evocative portrayal of the residue and results 
of mining. Lacking the heavy-handed religious emotion of the 
earlier paintings, it attempts to grapple with the contradictory 
beauty and bleakness of the landscape and ofers hope in the ability 
of the land to regenerate growth. 
conclusion 
In the imagery of the Sudbury Basin, the head rames, the 
mines, smelters and smoke stacks appear over and over rom 
different perspectives, angles and styles, orming a codex of 
imagery which symbolizes local industrial activity. As ew of these 
works have been exhibited in Sudbury beore, this exhibition is a 
irst attempt to develop a critical context or these images. By 
bringing these images together, this exhibition allows an 
examination of how the artistic representation of the hard-rock 
miner, the slag heaps, the open pit mine, smoke stacks and the 
local environment evolved as a ormal Canadian symbol. 
The exhibition also attempts to challenge historical notions of 
beauty and esthetics by raising questions of the effect of 
industrializaion on the environment. The exhibition also explores 
how something so powerl, and yet so destrucive to the landscape 
as mining and smelting, can still be beautiul in its abstract orm. 
The intense sunlight sculpting the stacks and the sunset colours 
dancing on the smoke plumes are part of the conflicting visual 
realities of the historical industrial landscape. 
Rosemay Donegan-une 1998 
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Rainy Day near SudburyJounie phtvieuse pres de Sudbury, 1966 
photo: rt Gallery of Sudby/Galerie d'art de Sudby 
avant-propos du diredeur 
Quiconque a voyage clans la region de Sudby comprend a
quel point le paysage s'inscrit lans l'imaginaire. Ce paysage 
rugueux, rocheux, dur en est un qui ut forme d'apres la theorie 
courante, par !'impact d'un meteorite il y pres de 2 milliards 
d'annees. Cette collision a aussi eu cone resultat la creation 
d'une ormation geologique qui recele une richesse importante 
en ninerai de er, en nickel, ainsi qu'en quantites d'autres metaux. 
Lors de la construction du chen de fer canadien lans les annees 
1880, les qualites particulieres de la regi_on urent decouvertes
mais ce n'est que vers le tournant du siecle, alors que ut elabore 
une methode d'extraction peu couteuse du nerai, que Sudby 
devint un centre d'exploitation miniere d'envergure. 'activite 
miniere ainsi que la coupe de bois (que l'on utilisait a l'epoque en 
tant que materiau de construction et en tant que combustible pour 
bruler la roche lans les chantiers d'abattage) ont cependant eut 
un impact tout aussi considerable sur le paysage. C'est aussi 
paradoxalement !'aspect dur et impardonable de l'environnement 
qui a attire les artistes au il des annees. Plus recemment, 
particulierement lans les trente dernieres annees, la region de 
Sudby s'est distinguee par ses eforts au niveau de l'anelioration 
de l' environnement. 
Cette exposition est une premiere etude de !'interpretation du 
paysage sudburois par des artistes canadiens. A la Galerie d'art de 
Sudby, nous sones iers de presenter ce projet d'exposition 
qui se veut un portrait historique de notre communaute. Nous 
desirons ici remercier M. Alan McKay, directeur a l'interim, qui a 
su, des 1995, retenir les services de Mme Rosemary Donegan,
conservatrice independante. Mme Donegan s'interesse depuis
plusieurs annees a la question de l'art et de l'industrie. Elle nous 
livre ici un texte riche en contenu qui penet d' eclaircir certains 
ilons que l' on rerouve au ceur meme des producions esthetiques 
se rattachant au paysage industriel lans le bassin de Sudby. Nous 
produirons aussi en 1999 une deuxieme exposition, celle-ci se 
penchera sur des interpretations contemporaines du paysage 
industriel. 
De nombreux individus ont contribue a la realisation de ce 
projet. Dans sa preface, M me Donegan leur offre ses
remerciements. Nous voudrions ici les remercier a notre tour de 
leur genereuse collaboration. Entre autres, nous voudrions 
souliner l'apport du Conseil des arts du Canada qui a accorde 
une subvention permettant d'accomplir la phase de recherche 
initiale du projet. 'appui du Musee des beaux-arts du Canada 
aura ete indispensable puisque nous leur sornrnes redevable du 
ait que le tableau de Charles Comort La igende du nickel est 
expose a Sudby pour la premiere ois. Nous aimerions done 
remercier M. Charles C. Hill, conservateur de l'art canadien, Mme 
Carole Lapointe, agente aux prets d'euvres d'art, Mme nne
Ruggles, conservatrice, et M. Marcel Duguay, superviseur aux 
abrications. Nous voudrions aussi remercier M. Roly Gauthier 
et les membres du Syndicat des travailleurs des mines et des 
onderies chapitre 598 qui ont assure le inancement necessaire a
la restoration de la murale de Henry Orenstein. Pour la 
restoration, nous sommes redevables a M. Ian Hodkinson, 
professeur emerite a l'Universite Queen's qui a supervise l'equipe 
responsable. Cette equipe, composee de] oan Weir, conservatrice, 
et de Peter Hodkinson et Alisha Piercey, adjoints a la conservaion, 
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a reussi le remarquable travail dont nous temoignons aujourd'hui 
le succes. 
Nous aimerions aussi souligner tout particulierement l'appui 
inancier tres genereux des compagnies suivantes: Nickel City Steel 
Limited, Chess Controls, la banque TD, Redpath Canada, Hatch 
Associates Ltd., Montpellier Group Inc., Walden Electrical 
Limited, et Abralex Limited. Cette exposition et ce cataloue 
n'auraient pu voir le jour sans leur appui inconditionnel. 
Piere Apin 
directeur et consevateur Galeie d'art de Subury 
rem ere i ements 
Au cours des trois dernieres annees durant lesquelles j'ai 
travaille a ce projet, j'ai pu beniicier de la gentillesse et de la 
generosite de nombreux individus.]'aimerais done proiter de cette 
occasion pour orir mes plus sinceres remerciements au personnes 
suivantes: Maurice Arcand; Marthe Brown, Archives de 
l'Universite Laurentienne; Jane Cameron, Sudbuy Paint and 
Custom Framing; Dave Campbell, Metalurgistes unis d' Amerique; 
Susan Campbell; Carole Lapointe, Charles C. Hill, Musee des 
beaux-arts du Canada; Christina Deluste, Michelle Landry, Allan 
McKay et Kelly Smith, Musee et centre artistique de l'Universite 
Laurenienne; Parick Crowe; My Jane Christakos; Stuart Cyer; 
Peter Desilets; Stephen Epstein; George Falconer, Dinah Forbes; 
Roly Gauthier et Marianne Del Bosco, CAW /T CA-Canada; Sam 
Gindin and Nancy Keaman (CAWTCA-Canada), Cathie Gulkin; 
Ian Hodkinson; Nancy Johnson; Renee Johnston; Trevor Jones; 
Greg Keast; Susan Kennedy; Margaret Koski, Falconbridge; 
Pamela Krueger; Raymond Lalonde; Brenda Longfellow, Lorenzo 
Marigo, Les archives de Inco Limited; Franco Mariotti, Science 
Nord; D'Arcy Martin; Diane Massicotte; Nada Mehes, 
Bibliotheque Publique de Sudby;Bob Michelutti, Falconbridge; 
Peter Morden, Morden Photography; John N agansanti; Diane 
O'Neil, Art Gallery of Nova Scotia; Heny Orenstein; Joan 
Orenstein; Ross Paul, President, Universite Laurentienne; Tom 
Peters, Sheila Pierce et Liz Armstrong, Magna International Inc.; 
Bob Purcell, Carol Raccio etJery Rogers, Inco Limited; Oyst 
Sawchuk; Allan Sekula; Robert Stacey; Mercedes Steedman; nn 
Suzuki; Jamie Swift; Tess Taconis; Heather Topp; Danielle 
Tremblay, Galerie du Nouvel-Ontario; David Wallace, et Keith 
Wmterhalder, Universite Laurentienne; Shawna White, Sotheby's 
Canada. 
J e voudrais aussi signaler la contribution remarquable des 
preteurs, tant individuels que corporatifs. C'est grace a ceux-ci 
que cette exposition peut voir le jour : nus Brown, Toronto; 
Inco Limited, Toronto; Bruce Hatton, Lockerby Composite 
School, Sudbuy; Magna International Inc., Aurora, Ontario; 
Heny Orenstein, Haliax, Nouvelle-Ecosse; Irma Ditchburn, La 
collection d'euvres d'art du gouvernement de !'Ontario, Toronto; 
Le Musee des beaux-arts du Canada; La Galerie d'art d'Ottawa; 
Frann Silverstone et Judy Strapp, T he Seagram Collection, 
Montreal; Le Conseil d'administration, Bibliotheque publique de 
Sudby; Joan Mantle, Sudbuy Seconday School; le Sndicat 
des Travailleurs des mines et onderies, Sudbuy; Dr. Aino 
Tenhunen, Sudby; Ivan . Wheale, ile Manitoulin. 
Rosemary Donan 
le paysage indushiel l sudbury 
Le paysage indusriel de Sudby a ere peint, dessine et photographie 
a maintes reprises depuis le debut du siede. Les images du bassin de 
Sudby sont a la fois documents historiques et indusriels et symboles 
du modenisme lans les as visuels. Cette exposiion reunit des tableaux 
et des dessins qui racent !'evoluion d'une estheique modeniste qui 
prit son essor devant le paysage indusriel. Moins iges sur le plan du 
sujet et de l'approche que les documents photographiques et les 
illusraions,2 bien qu'enracines lans les radiions historiques des beaux­
ars, ces tableaux et dessins ont ete fortement influences par les idees de 
l'epoque sur le modenisme et la ie modene. Voyant l'art comme une 
praique nova rice et exaltante, les aristes canadiens qui etaient amiliers 
avec les idees de l'avant-garde s'attaquerent a d'importantes quesions 
de l'ere modene lans leurs euvres, notamment aux quesions ayant 
rait a l'estheique, au paysage, a l'indusrie et, de a�on indirecte, a
l' environnement. 
Ces representaions historiques et ces reacions ace au bassin de 
Sudbury, qui est l'un des principaux cenres indusriels du Canada, 
mettent en evidence la nature problemaique du paysage indusriel. La 
presente exposiion se propose done de jeter un nouvel edairage sur la 
complexite de ces images et de leurs signiicaions, de meme que sur leur 
nature esseniellement conradictoire et la tension visuelle qui en ressort. 
sudbury: symbole du paysage indushiel 
Les images du paysage industriel du bassin de Sudbury 
possedent une intensite remarquable et sont empreintes de tout 
le symbolisme historique qu'evoquent les terrils, les mineurs 
travaillant la roche lure, les cheminees des onderies et les 
collectivites environnantes. Ces images ont aussi un double sens: 
elles gloriient la puissance industrielle des mines et des fonderies 
et elles illustrent, en meme temps, les efets de l'acivite industrielle 
sur l'environnement. Les aristes representes clans cette exposition 
ont SU reconna'tre la beaute de ce paysage devaste. Un autre 
element qui enrichit ces images et en accro't la complexite est le 
ait que le bassin de Sudby est symbolique sur plusieurs plans: 
sur le plan national, Sudby symbolise le «Nouvel-Ontario» et 
le Canada en tant que nation industrielle; sur le plan local, la ville 
represente le travail, la communaute, la vie quotidienne et la survie 
clans un milieu industriel. 
Ces images n'ont pas une signiication igee. Au il du temps, 
leur sens a change avec !'opinion publique et les mutations 
economiques complexes de l'industrie du nickel. Fournisseur 
important aupres de l'industrie des munitions pendant les deux 
Guerres mondiales, l'industrie du nickel ut accusee par !'artiste 
Laurence Hyde de s'etre enrichie en traitant avec les deux camps. 
Selon Hyde, «peu importe ou le vent soufle, l'industrie du nickel 
ne se ait pas de souci, car personne ne peut se passer d'elle. Inco 
s' accapare 86% de l' ore mondiale et rit lans sa barbe.»3 Au cours 
des annees 1920, Inco met au point un alliage de nickel et de 
cuivre, appele metal Monel, qui ait un grand eclat en raison de sa 
souplesse clans la abrication de produits electromenagers. Sur le 
plan international, lors d'evenements importants comme les 
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Exposiions universelles de Paris en 193 7 et de New York en 1939, 
Inco iure parmi les principaux exposants et promoteurs de la 
puissance industrielle du Canada. En 1971, des astronautes 
americains se rendent lans le bassin de Sudbury pour simuler 
une excursion lunaire et se amiliariser avec les ormations 
rocheuses de la region qui sont en ait les traces laissees il y a  deux 
milliards d'annees par un gigantesque meteorite.4 Pendant les 
annees 1970, avec la montee du mouvement ecologique, le bassin 
devient un symbole de la destruction environnementale causee 
par l'etre humain. Plus recemment, et surtout depuis que Inco a 
ait construire la plus grande cheminee au monde, reduisant ainsi 
la pollution lans le bassin, et que la societe Falconbridge a demarre 
des projets d'epuration des eaux, Sudby est devenu le symbole 
d'un engagement nouveau de la part de l'industrie ace aux grands 
deis environnementaux, notamment la regeneration du paysage 
devaste. 
C'est vers le tournant du siecle que l'on commence a appeler 
le Nord de !'Ontario, le «Nouvel-Ontario», concept puissant qui 
evoque l'image mythique d'un «territoire nordique solennel, vide 
et riche en ressources». 5 Les eforts hero1ques des prospecteurs, 
la puissance des grandes societes et !'application du pouvoir 
electrique aux ressources naturelles, allaient creer un nouveau 
Nord ou le rationalisme du capitalisme scientiique permettrait 
de realiser tous les reves. Dans les annees 1920, l'idee d'un Nouvel­
Ontario representant l'avenir economique et culture! de la 
province etait deja bien ancree. Les ressources minerales et 
forestieres vraisemblablement infinies et le pouvoir 
hydroelectrique du Nord impressionnaient les Canadiens et les 
rendaient optimistes. Paul Walton parle d'un «mythe moderne 
du progres, que l'on pourrait appeler le 'mythe extractionniste'. 
On voyait les espaces naturels de l'merique du Nord comme un 
tresor inepuisable de matieres premieres qui avaient ete 
inaccessibles jusque-la. On pouvait main tenant reperer et extraire 
violemment ces ressources a l'aide d'outils developpes par la 
science et la technologie modernes, sans endommager outre 
mesure un environnement vaste que l'on supposait inhabite.»6 
Cette vision du Nouvel-Ontario etait le prolongement de 
perspectives plus anciennes. «'amour du 'Nord' et des 'regions 
sauvages'-et l'idee d'un deuxieme bapteme veritable OU 
symbolique confere par le Nord-aisait partie de la culture 
naionale. »7 Le Groupe des Sept, qui tenait sa premiere exposition 
en 1920, partageait cette vision du Nord. 'amour des Sept pour 
la topographie canadienne, ou ce que l'on pourrait appeler 
aujourd'hui leur topophilie, allait prendre l'ampleur d'une identite 
nationale, mais ses racines etaient en ait ancrees lans des endroits 
bien precis. 'attachement que les Sept ont eprouve pour le Nord, 
pour le Bouclier en particulier, est un theme central de leur euvre 
et va au ceur-meme de leur airmation de leur art en tant 
qu'eure distinctement et uniquement canadienne. On pense, 
en particulier, a Frank Underhill, qui declarait en 1936: «Nous 
les Canadiens, nous les Hammes du Nord, nous allons prouver 
quelque chose au monde entier avec notre bouclier precambrien. 
C'est ici que le Groupe des Sept developpe son concept d'une 
esthetique du N ord.»8 
Sudby allait occuper une place unique lans l'imaginaire 
canadien et devenir le symbole du Nouvel-Ontario, en raison de 
son paysage spectaculaire et de son role mythique en tant que 
centre d'alchimie industrielle, ou la roche etait transormee en 
ig. c 
metal. Depuis les annees 1920, la region de Sudby-et Copper 
Clif en particulier-ont attire un nombre surprenant d'aristes 
qui ont cherche a representer lans leurs tableaux le pouvoir 
majestueux et irresistible de l'industrie. Selon Frank Underhill, 
les artistes canadiens de annees 1920 «desiraient exprimer ce que 
leurs concitoyens canadiens ordinaires exprimaient en creant des 
gratte-ciel, des voies ferrees et la International Nickel.»9 
Les artistes ont souvent choisi de representer les memes sujets­
la onderie de Copper Cliff, la mine a ciel ouvert Frood, les 
cheminees-mais leurs motivations etaient differentes. De 
nombreux aristes, en particulier ceux venus de l'exterieur, comme 
Charles Comort, .Y. Jackson et Franklin Carmichael, ont ixe 
leur attention sur l'image stupeiante de la onderie et de ses 
grandes cheminees. Des artistes locaux, comme Bruno Cavallo et 
Nellie Keillor Lowe, se sont interesses davantage a la collectivite 
locale comme sujet, mais meme eux n'ont pas echappe a !'atracion 
du drame industriel. 
La qualite qui res ort de ces images est l'intensite du paysage. 
Ces artistes urent seduits par le bouclier canadien, ses lacs, ses 
rochers et son ciel inni. La juxtaposition d'une industrie et d'un 
paysage ayant tous les deux des proportions gigantesques a ait 
naitre des images ascinantes. 'attrait de la puissance industrielle 
est evident, par exemple, lans les nombreux tableaux qui se 
donnent pour sujet les enormes cheminees de la onderie de 
Copper Clif. Frappes par le caractere gigantesque du spectacle 
industriel, ces artistes reussirent a capter, soit de a�on explicite 
ou indirectement la beaute equivoque des onderies, des raineries 
et des cheminees et de la umee qu'elles repandaient sur le 
territoire devaste. Les images que ces artistes ont creees sont 
contradictoires: elles celebrent le paysage industriel en tant 
qu'element de la nature et comme l'essence-meme de la culture 
et de la societe du ord, tout en illustrant la tri te realite d'un 
monde nature! en voie de disparition. 
le groupe des sept et le bassin de sudbury 
Les tableaux les plus anciens de cette exposition sont ceux de 
Franklin Carmichael (1890-1945) et de .Y.Jackson (1882-1974), 
qui faisaient partie du Groupe des Sept. Dans le tableau Dans la 
region du nickel de Carmichael, des tourbillons de fumee 
s'echappent de la onderie de Copper Clif, contre un ciel pluvieux, 
pour se disperser sur des collines et des vallees ondulantes et 
denudees aux couleurs bleu-gris. Lorsque ce tableau ut expose 
en fevrier 1928, lans le cadre d'une exposition du Groupe des 
Sept a la Art Gallery of Toronto, Fred Jacob it le commentaire 
suivant lans un aicle de journal: «Frank Carmichael semble s'ere 
donne pour tache d'interpreter les aspects les plus austeres de la 
vie canadienne. Il a imprene son tableau Dans la region du nickel 
d'une atmosphere mena�ante.» 1° Carmichael nous presente une 
vue panoramique ou les cheminees et les tourbillons de umee 
sont compresses et a peine visibles entre les collines de l'avant­
plan et les nuages mena�ants et pluvieux qui planent au-dessus, 
creant une tension et une inversion a la ois subtiles et saisissantes. 1 1 
La perspective en plongee employee lans ce tableau porte a croire 
que Carmichael l'a peint quelque part au sud-ouest de Copper 
Clif, lans la region des collines La Cloche, ou il avait sejourne 
pour la premiere ois en 1924 et ou il allait retourner plusieurs 




Sudby ut intense et consciente. Dans ce tableau, il presente le 
drame de Copper Cliff en plan eloigne, laissant au paysage 
panoramique la tache de livrer son interpretation de 
l'environnement. 12 
A.Y. Jackson allait, lui aussi, visiter requemment Sudbury 
pendant les annees 1930. Au cours de ses voyages a travers le 
Canada, Jackson s'arretait souvent clans la region des collines La 
Cloche et de Grace Lake. Dans son tableau de la onderie de 
Copper Clif, intitule Fantame de umee, Jackson emprunte une 
technique pointilliste, chose rare parmi ses nombreux tableaux. 
Peint en 1932, Fantame de umee remonte a l'epoque ou le Groupe 
des Sept etait en voie de dissolution et a.Jackson commen�ait a 
experimenter une variete de techniques et de ormes abstraites. 13 
Dans Fantame de umee, la umee plane au-dessus des baiments 
de la onderie, qui se ondent conre un horizon brunare au moyen 
plan. Les grandes cheminees et leur umee sont representees d'une 
a�on elaboree et le soleil qui se couche jonche le paysage d'ombres 
bleues-pourpres. Les nuages de umee fantaisistes de Jackson 
rendaient hommage a la construction recente de deux cheminees 
de 500 pieds, aites de briques radiales et de beton arme. Son 
tableau est rappant, non seulement pour son style pointilliste, 
mais aussi pour sa palette de tons pastel criards, composee de_ 
pourpre, de bleu, de gris et de traces de rose. 
l'image corporative 
Charles Comort (1900-1994) arrive pour la premiere ois a
Sudby vers le debut des annees 1930 lorsque Inco le charge 
d'enreprendre une serie de projets commerciaux. II reviendra 
plusieurs ois pour photographier et esquisser divers sites, amenant 
avec lui des artistes comme Yvonne McKague Housser, Rody 
Courtice et Isabel McLaughlin. Selon une lettre de Housser en 
1936: «Les gens se sont bien amuses a Coppercliffe [sic]­
cocktails, dejeuners, dmers, apres-midi passes a visiter les usines, 
Ce qui doit etre passionnant a voir. Il parait qu'ils Ont trouve l 
moyen de traiter le soure pour l' empecher de tuer la vegetation 
et de recouvrir le paysage d'un depot verdatre comme c'etait le 
cas autreois, ce qui sera moins interessant a voir. Nous allons 
neanmoins nous y arreter en rentrant chez-nous pour y passer 
une demi-journee 3 dessiner.» 14 
En examinant !'ensemble des euvres de Comort, il est 
ascinant de comparer celles qu'il a realisees de a�on independante 
avec celles qu'il a produites pour la societe Inco comme, par 
exemple, la serie d'annonces publicitaires en noir et blanc qu'il a 
realisees a partir de dessins qu'il avait aits lors de ses visites lans 
les mines et la onderie de Copper Clif. Ces annonces publicitaires 
representent le travailleur industriel, ce personnage masculin 
symbolique qui perce la roche, actionne les monte-charge et ait 
onctionner les convertisseurs pour separer le nickel du cuivre. 
Les textes qui accompagnent ces images decrivent le travail lans 
les mines et les onderies et le developpement d'applications 
novatrices pour le nickel, telle que !'utiisation du metal Monel 
pour abriquer des appareils electromenagers. 
Inco allait egalement demander a Comort de realiser une 
murale La gende du nickel pour le Pavilion canadien a !'Exposiion 
universelle de Paris en I 93 7. Produite avec l' aide de Inco et des 
Eldorado Gold Mines, !'exposiion sur l'industrie miniere montee 





produits abriques a partir de metaux anes comne le radium, le 
nickel, l' or et le cuivre. Elle mettait en valeur l' exracion du radium a Great Bear Lake et !'exploitation du nickel a Sudby, tout 
comne la murale de Comort, La legende du nickel, que l'on avait 
entouree d'echantillons de nerai. Un criique de l'epoque it 
l'eloge de cette murale, qu'il appela une «euvre d'art 
remarquable.» 15 
Comort crea sa murale de six metres de long a l'automne de 
1936, avec l'aide de Harold Ares et de Caven Atkins, organisant 
sa composiion autour du personnage central du mineur qui perce 
la roche lure, les jambes ecartees en orme d'«Y» inverse pour 
evoquer la orce, l'agressivite et le mouvement. Vers la meme 
epoque, Comort allait creer des personnages semblables pour 
ses rises en pierre a l' exterieur de la Bourse de Toronto et ses 
murales a l'interieur du meme immeuble.) Employant un style 
cubiste modiie, Comort agence ses ormes et ses surfaces pour 
evoquer les diferentes etapes de la producion du nickel. La murale 
presente des images typiques du Nouvel-Ontario pour symboliser 
la production industrielle a l'ere moderne. On y apen;oit un 
mineur aux proportions presque gigantesques, representant la 
puissance industrielle, et un chercheur penche resolument sur son 
microscope, symbole des objecifs rationnels de l'industrie. Ces 
deux personnages sont entoures d'usines de style moderne, de 
gratte-ciel, de ponts, de vilebrequins, de trains fuseles, 
d'automobiles, de tours de radiodiusion, d'avions traversant le 
ciel et de la planete Saturne, symbole de l'espace. La murale 
communique un message axe sur le progres, l'avenir et l'emploi, a
un moment ou le Canada commen;ait juste a sorir peniblement 
du rou noir de la Crise. Comort emploie les convenions de la 
publicite et de !'illustration, de meme que le style moderne de 
l'epoque, pour presenter une vision idealisee d'une industrie du 
nickel puissante, voire heroique. Tout comrne les euvres que 
Terrence Cuneo allait realiser pour lnco, la murale de Comort 
s'en ient a des images de neurs, de chercheurs et de machinerie, 
sans aire allusion au paysage industriel, a la onderie, ni aux 
cheminees degorgeant leur eluent de umee toxique. 
Comort etait au courant des idees et des debats de l'art 
modene et il avait ete capive par !'exposiion de peinture modeme 
de la Societe Anonyme, presentee a Toronto en l 92 7. Il connaissait 
aussi les euvres realisees par Charles Sheeler, T homas Hart 
Benton et Diego Rivera pendant les annees 1930, en particulier 
leurs murales industrielles. 16 En 1948,Josephine Hambleton lira 
que Comfort «voulait incamer !'esprit de l'age de la machine lans 
ses mural es indusrielles. Il ne s' est pas preoccupe des efets sociax 
de la revoluion industrielle-par exemple la richesse et la pauvrete 
qu'elle a engendrees-et s'est interesse plutot a la mentalite 
derriere cette revolution, mentalite qui reduit chaque phenomene, 
chaque miracle, a un principe de la logique ou a une ormule 
scieniique.» 17 
Les tableaux que Comort a realises de a;on independante, 
par exemple, ses paysages de la onderie et des chenees, sont 
tres diferents de ceux qu'il a executes pour lnco. Dans le tableau 
Copper Clf, on aper;oit, a !'avant plan, le quarrier «Little Italy>>, 
installe sur un afleurement rocheux, et, plus loin, les batiments 
de la onderie et du convertisseur, representes comne une masse 
plus abstraite. Les deux grandes chenees, chatoyant presque 
clans le jour ensoleille et degorgeant leur umee clans !'amosphere, 




intitule Cheminees, presente la onderie et ses trois cheminees qui 
se dressent au loin contre un crepuscule pluvieux et brumeux. 
Cette euvre naliste et presque abstraite celebre la beaute 
subtile du pouvoir industriel et du paysage. 
Comort a sans doute realise le tableau Chemins de onderie, 
Copper Clf a partir de croquis et de photos qu'il avait prises lans 
la region. 18 Dans ce tableau, la nee ondulante qui s'echappe 
des rois chenees se onde en une one absraite a la ois stylisee 
et vibrante, a laquelle Comort donne vie par une utilisation 
saisissante du blanc et du gris. Gloriication de la forme et de la 
couleur pures, ce tableau s'insere lans le mouvement moderniste 
de l'epoque. Comort n'aborde les consequences de l'activite 
industrielle que d'une a�on tres indirecte lans ce tableau, mais, 
clans ses ecrits, il allait parler du paysage «lunaire» de la region, 
des coulees de scories et de l'odeur nauseabonde des eluents 
sulureux. 
'exploitation miniere est un sujet qui a attire de nombreux 
artistes clans la region. Evan Weekes Macdonald (1905-1972), qui 
avait deja ravaille cone illusrateur pour Inca, y realisa le tableau 
La mine a ciel ouvert Frood-Stobie de Inco a per Cl, une euvre 
qui met en relief la proondeur et les dimensions etonnantes de la 
mine a ciel ouvert Frood. S'abstenant de representer des ormes 
humaines, l'artiste evoque l'inensite de la carriere en tra�ant 
une route en spirale sur laquelle il campe des camions ransportant 
le minerai vers la surface. Macdonald, qui etait connu 
principalement comme illustrateur et portraitiste, avait deja 
produit une serie de croquis de mineurs et d'autres membres de 
la collectivite locale pour le Financial Post et The Northern Miner. 
Ecrivant clans la reue Bridle & Gofer, un critique de l'epoque 
acclame Macdonald, le elicitant d'avoir represente l'industrie 
miniere habilement, honnetement et avec un esprit de 
romantisme. 20 
Cette description pourrait aussi bien s'appliquer au tableau La 
mine a iel ouvert rood-Stobie a Copper Clf, realise au meme endroit 
par errence Cuneo (1907-1996), un artiste qui avait le don de 
pouvoir esquisser un sujet avec des traits rapides et clairs. Cuneo, 
dont les services ont ete retenus par Inca en 19 5 5, avait 
oiciellement acces a toutes les installaions de la societe, y compris 
les aires souterraines. Dans Chantier d'abattage de la mine Frood 
Cuneo cree un contraste de lumiere brillante et d'obscurite totale 
pour recreer !'atmosphere d'une mine souterraine. La 
representation des mineurs y est, touteois, un peu trap banale et 
ne parvient pas a dormer vie a la realite du travail physique, ni a la 
astidieuse routine quotidienne de celui qui est appele «a percer, 
a petarder et a deblayer (ou «drill, blast and muclo>).21 Deployant 
sa technique d'illusrateur, Cuneo represente l' exploitaion mini ere 
de fa�on conventionnelle, creant des images conormes a 
!'imagination corporative mais denuee de valeur sur le plan 
artistique. 
la c.lle�ti.vite ,local� : qans quelle diredion le vent soutfle-t-1 I auJourd hu1? 
Au cours des annees 1950, les artistes delaissent les sites 
industriels et ixent leur attention sur les villes et villages disperses 
de Coniston, Creighton, F alconbridge et Garson, de meme que 
sur les quartiers ethniques que l'on avait nones «Little Italy», 
«French Town», «Polack Town» et «Finn Town». Parmi les 
ill. 6 
acteurs qui ont donne lieu a ce changement, notons la creation 
du Sudby rts and Crats Club (appele plus tard le Sudbury Art 
Club) et de la N orthem Ontario Art ssociaion, un regroupement 
cree par des aristes comme Nellie Keillor Lowe et Bruno Cavallo. 
Le Sudby Art Club allait devenir un lieu de rencontre important 
pour les artistes de la region, leur orant un endroit pour monter 
des expositions, inviter des conferenciers et organiser des 
excursions avec des artistes invites comme A.Y. Jackson, Carl 
Schaeer et Yvonne McKague Housser. 22 Les tableaux et dessins 
realises a cette epoque ont ressortir la variete et l'individualite 
des villages et maisons de la region, par exemple, le pele-mele des 
maisons de Little Italy et le caractere rigide des maisons en rangees 
de Inco, baties sur les rochers et collines. 
Des visiteurs, comme Carl Schaeer (1903-1995) allaient 
apporter une contribution importante en encourageant les 
artistes locaux a explorer leur propre paysage. Arrive a Sudby 
en 1947 pour animer des ateliers, Schaefer realise le dessin a
l'encre Vue de Copper Cl, Sudbuy. Employant des lignes ortes 
et rythmees, il represente les maisons de Copper Clif, juchees 
sur des ormations rocheuses et disposees en rangees qui donnent 
!'impression d'avoir ete taillees lans les affleurenents du 
Bouclier. Schaefer proite de l'opacite de l'encre noire pour 
rendre les roches brlees, les nuages lourds qui planent au-dessus 
et, au loin, les omnipresentes cheninees qui degorgent leur 
funee. Comrne l'a si bien dit Graham Mclnnes lans The 
Canadian Forum (1936), Schaefer etait un artiste talentueux et 
discipline, dont le detachenent apparent ne pouvait cacher 
l'intensite des sentiments qu'il eprouvait ace a son sujet dormant a son euvre un caractere dranatique. 23 
A.Y.Jackson etait un aure invite regulier du Sudby Art Club. 
Bien des annees plus tard, Bruno Cavallo evoquera le souvenir 
d'une <<Visite que nous avions faite au site de l'ancien village de 
Creighton-A Y. adorait les anciennes naisons et les chevalements 
des puits de mine ... il pouvait executer rapidenent quatre ou cinq 
croquis en une sorie.»24 Lors d'une excursion a Coniston en 1957, 
Jackson peint le tableau Coniston lans lequel il canpe les petites 
naisons des mineurs construites a lanc de colline et, a l'arriere 
plan, la onderie. Notons conbien la palette de couleurs grises et 
brunes employee par Jackson n'a rien de commun avec le style 
pointilliste et la palette de tons roses et pourpres qu'il avait 
enployes en 1932 pour representer la onderie de Copper Clif 
(lans le tableau Fantame de umie). 
llan Collier (1911-1990), un artiste deToronto, se rendait 
sou ent a Sudby pour dessiner en conpagnie de Bruno Cavallo, 
qu'il avait rencontre au Ontario College of Art. 'interet que 
Collier eprouvait pour les mines remontait aux annees 1930, 
epoque ou il avait travaille lans la mine Delnite, pres de Timmins. 
Apres la guerre, il est retoume a T immins pour descendre lans 
les mines ain de representer la perspecive du mine�.25 Le tableau 
Le teril de Copper Cl, realise par Collier en 1956, reproduit le 
deversenent de sable et de scories d'oxyde de fer en usion sur le 
terril de Copper Cliff. Peint de biais et rendu au noyen 
d'enpatenents sureleves, le terril est le point de mire d'une vue 
dramatique et classique qui recele la chaleur et l'intensite. 
Vers le milieu des annees l 9 50, la societe Seagram's of Canada 
retient les services de Collier pour peindre la ville de Sudby, 
lans le cadre de la serie i/es du Canaa. Les croquis et les tableaux 






resideniels de Sudby, de meme les grandes cheminees vues de 
loin. C'etait la premiere ois qu'un artiste s'interessait a la 
dimension urbaine de Sudbury. 'industrie du nickel n'est pas 
absente lans les euvres de Collier, mais elle ne consitue qu'un 
element parmi d'autres au sein d'un vaste paysage. 
Nellie Keillor Lowe (1914-1967), ondatrice du Sudby Art 
Club, est un personnage important, non seulement en tant 
qu'artiste, mais aussi comme agent catalyseur au sein de la 
communaute locale. Mme Keillor Lowe s' est consacree a aire des
tableaux lans la region, prenant pour sujets les mines et leurs 
chevalements, ainsi que les quartiers residentiels comme celui 
qu'elle a reproduit lans le tableau La rue Pearl. Nombre des 
tableaux de scenes industrielles realises par Nellie Keillor Lowe 
laissent entrevoir la reacion complexe de !'artiste ace au spectacle 
industriel et sa beaute presque theatrale. 26 Le tableau 
F akonbridge-qui se donne pour sujet un ensemble dense de mines 
et de onderies, un lac a !'avant-plan, et des tourbillons de umee 
qui montent vers le ciel-semble presque enjoue, avec sa umee 
en orme d'aureole et sa palette de bleu de cobalt et de gris. Dans 
Cha/eur et froid, Keillor Lowe nous presente une image a la ois 
dramatique et abstraite lans laquelle des lots de scories br.lantes 
se melent a la neige qui recouvre le lanc du terril. 
Le Sudby Art Club et, plus particulierement, Nellie Keillor 
Lowe, persuaderent Bruno Cavallo, peintre d'enseignes et artiste 
amateur de la region,27 de peindre des scenes locales. Cavallo 
s'interessait surtout aux villages et aux habitations de la region, 
comme en temoinent ses tableaux Conston, per lf et Deire 
la rue Minto, Sudbuy. Il a aussi peint des scenes industrielles 
classiques, comme la· Mine Frood et la coulee des scories. 
Dans son tableau Conston de 1958, on aper�oit une ormaion 
rocheuse a l'avant-plan, qui est en ait le point central de la 
composiion, un chemin sinueux qui se perd lans les rochers au 
loin et, a l'arriere plan, les omnipresentes cheminees de la onderie. 
Employant une palette monochrome composee de tons jaunes, gris 
et bruns, !'artiste nous presente un village au milieu d'un paysage 
noirci, coince enre les enormes ormaions rocheuses du Bouclier. 
Cette image conraste avec les maisons, les verandas, les clotures et 
les cordes a linge qui sont les sujets des tableaux Copper Clf et 
Deiere la ue Minto, Sudbuy. Dans les tableaux qu'il executera 
vers la in des annees 1980, Cavallo appliquera sa palette de couleurs 
brillantes a la creaion de ormes absraites comme lans le tableau 
La mine Frood qui evoque les chevalements des puits de mine. 
le syndical et la col ledivite 
En 1956, Henry Orenstein (1918- ), jeune ariste ravaillant lans 
l'indusrie de la ourrure a Toronto, ut charge de peindre une murale 
lans la taverne du nouveau cenre syndical, rue Regent a Sudby, 
sur !'invitaion de Weir Reid, directeur des acivites de loisirs de la 
secion 598 du Sndicat des ravailleurs des mines et des onderies. 
Orenstein, qui avait fait des etudes avec la Art Students' League de 
New York vers la in des annees 1940, etait are par la dimension 
sociale qu'il avait decouvert lans le ravail de Ben Shahn, de meme 
que par les ormes geomeriques elaborees par les cubistes. n etait 
res acif au sein de la communaute culturelle de gauche de Toronto 
et avait con�u et construit de nombreux decors pour des roupes de 
theare communautaires, de meme que des toiles de ond pour des 





Le syndicat voulait un tableau qui allait illusrer son role au sein 
de la collecivite, en tant qu'organisme voue a !'amelioraion des 
condiions de vie et de ravail a Sudby et soucieux d'or une 
gamme variee d'acivites culturelles et recreaives ax travailleurs.2 
Orenstein devait passer deux semaines enieres a aire des dessins, se 
depla9ant en auto bus pour visiter les mines et les lages de la region. 
La murale proposee sera elaboree a parir de croquis comme Gatchel, 
Sudbury, et Chminie. Esquissant a parr de points d'observaion 
sureleves et employant des traits simples et onces et un style 
impressionniste degage, Orenstein realise des croquis marques de 
spontaneite qui saisissent bien le caractere esseniel du paysage. 
La murale de onze metres ut peinte sur place, lans la taveme 
du cenre syndical, ce qui necessita la projecion des dessins sur un 
gros canevas apprete au gesso et monte sur du contreplaque ixe au 
mur. Orenstein, qui devait monter sur une echelle pour s'executer, 
se souvient que les clients de la taverne lui oraient parois leurs 
commentaires et lui parlaient de leurs experiences lans les mines 
pendant qu'il travaillait.29 Le point central de la murale est l'entree 
style moderniste du centre syndical, rue Regent, ou des membres 
du syndicat sont regroupes, se donnant la main et gesticulant. En 
faisant des mineurs et de leurs epouses le point de mire de sa murale, 
Orenstein a voulu evoquer les liens intenses qui unissent un 
mouvement ouvrier miitant. On aper9oit, au cote gauche de la 
murale, les collectivites de Gatchell et de Copper Clif et les 
chevalements de la mine de Creighton. Du cote droit, Orenstein a 
reproduit le centre-ville de Sudby, le terrain de camping de 
Richard Lake, la onderie de Falconbridge et les puits de mine. Le 
cote gauche de la murale, un ambitieux montage de scenes typiques 
de Copper Clif et des environs, est le cote le plus developpe. 
En s'attardant sur les details-des voitures recouvertes de cendre 
grise, une emme qui travaille lans son jardin, des travailleurs 
revenant des mines-Orenstein reussit a evoquer l' experience des 
gens qui vivent et travaillent a Sudbury. Il evite de representer le 
travail de a9on explicite et ne fait allusion au paysage devaste et a
la pollution que de a9on indirecte, preferant nous presenter une 
perspective humaniste de la vie syndicale au sein de la collectivite. 
assujeHir la terre 
Le peinre William Kurelek ( 192 7-1977 ), qui realisa des tableaux 
aux alentours de Sudby vers le milieu des annees l 960, a eprouve 
une reacion passablement complexe ace au paysage de la region. 
Les deux tableaux qu'il a executes en 1964, Assujettir a Terre et 
prit maain a l'extrieur de Sudbury tirent leur inspiration de la 
beaute austere du paysage. De dire Kurelek lans son autobiographie, 
«j'adorais la region desolee aux alentours de Sudbury, OU la 
vegetaion avait ete aneantie par les vapeurs sulureuses, parce que 
cela me rappelait le desert de Judee OU Jesus avait jeune pendant 
quarante jours et avait repousse la tentaion de Satan.»30 
Dans Assujettir a Terre, on aper9oit la onderie de Copper Clif 
a l'arriere plan et, a l'avant plan, un paysage brile, denude et jonche 
de souches d'arbres et de pylones hydroelectriques. Kurelek s'est 
insere lans son tableau, sous orme d'un petit personnage qui erre 
du cote gauche. La scene est enveloppee d'un brouillard morne 
aux teintes noirares et grisatres. Dans le tableau apparente prit 
malsain a l'extieur de Sudbury des rochers noirs et denudes, qui 
sont le point de mire du tableau, un tron9on d'autoroute et les 




orment une image a la ois puissante et de olante d'un paysage 
ravage, clans lequel on aper�oit une orme rougeatre et specrale 
(raisemblablement l' «esprit malsain») parcourant le falaises et les 
gorges. La perspecive de Kurelek est en ait une orme complexe 
d'anthropocenrisme qui ire on inspiraion de la religion. Kurelek 
ofre ainsi une vision du monde ou le valeurs et !'experience 
humaine dominent la nature. «En tant que chreien croyan>> ecrit 
Kurelek «je vois !'exploitaion des richesse minerales de la Terre 
par l'homme comme une acivite parfaitement legiime et comme 
l'accomplissement du premier commandement de Dieu, lorsqu'il 
crea l'homme et la femme et leur commanda de se multiplier et 
d'assujetir la Terre. ;exploitaion des ressources minerales de la 
Terre e t une acivite parfaitement legime car elle cree des emploi 
pour des peres de amille qui perpetuent la race humaine et elle 
produit des metaux qui sont expedies partout lans le monde pour 
abriquer les machines qui nous permettent d'assujettir la Terre. II 
aut, bien entendu, tenir compte de la question ecologique, mais 
lor qu'il n'est ni rentable, ni possible de le ire, l'acivite miniere 
doit passer avant tout.»31 outeois, les images de Kurelek 
contredisent ses propos. Ses tableaux con tituent en ait une 
condamnation des effets neastes de !'anhydride sulureux sur 
l'environnement de la region. 
Le tableau initule Joune pluvieuse pres de Sudbuy de Kurelek 
difere de ses tableaux precedents du .it qu'il represente une carriere 
ou une osse rocailleuse que des plantes sauvages ont commence a
envahir. Cette euvre, aux couleurs et aux ormes attenuees, illustre 
eloquemment la regeneration hesitante des herbes et des plantes. 
Ce tableau est un portrait eloquent des effets et resultats de 
!'exploitation miniere. Sans recourir a l'emoivite religieuse peu 
ubile de es tableaux precedents Kurelek semble vouloir raiter 
la beaute et l'au terite contrastantes du pay age et orir l'e poir 
que le paysage pourra e regenerer. 
conclusion 
Dans l'imagerie du bassin de udby, certains sujets, tels les 
chevalements, les mines, les fonderies et les cheminees 
reapparaissent a maintes reprises, mais toujours sous un angle, une 
perspective, ou un style diferent, creant une iconographie qui 
symbolise l'acivite indusrielle de la region. Etant donne que res 
peu de ces tableaux ont ete expose a udby jusqu'ici, la presente 
exposiion est une premiere tentai e pour situer les image clans 
leur contexte. Reunr ce images permet de tracer !'evolution des 
representaions arisiques des mineurs, des terrils, des mines a ciel 
ouvert, des chemnees et du pay age en tant que symbole ormels 
du Canada. 
Cette exposition vise aussi a mettre en cause des notions 
radiionnelles de beaute et d' estheique et de soulever des quesions 
touchant !'impact de !'indusrialisaion sur l'environnement. Elle 
cherche a examiner comment une chose aussi puissante et 
destrucrice que !'extraction et la u ion du minerai de er peut 
acquerir une beaute saisissante lorsqu'elle est consideree sous un 
angle abstrait. Au grand jour, les cheminees des onderies 
empruntent des ormes sculpturales; au couche du soleil, les couleurs 
dansent lans le nuage de umee: clans le paysage indusriel, les 
realites visuelles renferment toujours des contradicions. 
Rosemay Donegan, juin r 998 
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Collection particuliere, udby. 
Bruno Cavallo (1913-1996) 
La mine ood, 19 71 huile ur panneau, 1217 x 17, cm (il. 11) 
Collection pariculiere, udbury. 
Bruno Cavallo (1913-1996) 
La mine Frood, vers 1968, huile sur ma onite, 57,1 x 7214 cm 
Collection: Art Gallery of udby/Galerie d'art de udby. Don ofert ala memoire de VhonorableJohn A. oodearle (1929-1997) par on epouse 
Wendy oodearle. 
Bruno Cavallo (1913-1996) 
Le dversement ds scories, ver 1963, huile sur panneau, 3015 x 4016 cm 
Collection: Ivan T Wheale, tie Manitoulin. 
Bruno Cavallo (1913-1996) 
L'aiee de a ue Minto udbuy, 1987, huile ur panneau, 30,2 40,0 cm 
Collection particuliere, udby. 
Allan Collier (1911-1990) 
Le dvesement ds scoris, Copper Cl, ver 1956, huile ur panneau, 50,8 x 71,1 cm 
il. 7) 
Collecion: udby econdary chool. 
Allan Collier (1911-1990) 
udbuy, vers 1952, huile ur panneau, 72,4 x 10 3 cm (il. 8) 
T ire de la erie de illes du Canaa 
Collection: eagram's ollection, Montreal. 
Allan ollier (1911-1990) 
udbuy, ver 1952, huile sur panneau, 29.2 x 39.3 cm 
E qui e pour la erie des illes du Canaa 
Collection: Seagram's Collection, Montreal. 
Charle Comfort (1900-1994) 
Cheminees, er 192 , huile sur carton, 25 x 30 cm (il. 4) 
Collection: Anus Brown, Toronto. 
Charle Comort (1900-1994) 
Copper Clf, 1936, huile sur panneau, 25 x 30 cm 
ollection: Magna International Inc., Aurora (Ontario) . 
Charles Comort (1900-1994) 
Chniines e ondeie, CprClJ, 1936, huile sur toile, 101 ,9 x 12 2,2 cm (il. 5) 
Collection: Mu ee de beaux-arts du anada, 6666. 
Charle omort (1900-1994) 
Ln egende du nickel, 1937 huile sur toile, 213,5 x 610 cm (ill. ) 
Collection: Mu ee de beaux-arts du Canada. Pret de Re ources naturelle 
du Canada. 
Terrence Cuneo (1907-1995) 
Chantier d'abattage de a mine Frood, 1955, huile sur toile, 60 9 x 76,2 cm 
Collection: Inco Limited, Toronto. 
Terrence Cuneo (1907-1995) 
a mine a ciel ouvert Frood- tobie a Copper Cl, 19 5 5, hui le sur toile, 60,9 x 
76,2 cm 
Collection: Inco Limited, Toronto. 
Terrence Cuneo (1907-1995) 
Les minewrs quittant a cage a la sortie de la mine Ceighton, 19 5 5, huile sur 
toile, 76,2 x 60 9 cm 
Collection: Inco Limited, Toronto. 
A.Y.Jackson(1 2-1974) 
Coniston, 1957, huile ur panneau, 25,4 x 30,5 cm 
Collection: Le Conseil d'administration de la Bibliotheque publique de 
Sudby, succur ale Copper Clif. Don de M. et Mm• John . Stewart en souvenir de S. Walter tewart et de James D. tewart. 
.Y.Jackson (1 82-1974) 
Fanta1ne de fumee, 1932, huile sur toile, 1,2 x 101,6 cm (ill. ) 
Collection: Magna International, urora (Ontario). 
William Kurelek (1927-1977) 
Jounie pluvieuse prs e udbuy, 1966, huile sur masonite, 22,5 x 0,5 cm 
(il. 15) 
Collection: Art Gallery of udby/Galerie d'art de udbury, 92-024. 
William Kurelek (192 7-1977) 
Ajettir a Tere, 1966, aquarelle ur papier, 51,9 x 75,9 cm (il. 13) 
Collection: Art Gallery of udbury/Galerie d'art de udby, 69-061. 
William Kurelek (192 7-1977) 
it malsain a l'tieur e zbuy, 1964, gouache ur panneau, 96,5 x 60,9 cm 
Collection: udby econdary chool. 
ellie Keillor Lowe (1914-1967) 
Faconbridge, ANS DATE, huile sur panneau, 60,9 x 76,2 cm (il. 9) 
Collection: Lockerby Composite chool, Sudbury. 
ellie Keillor Lowe (1914-1967) 
Chaleur et roid, vers 1960, huile ur panneau, 76,2 x 60,9 cm 
Collection: Fred Hackett, Sudby. 
Nellie Keillor Lowe (1914-1967) 
La rue Pearl, SANS DATE, aquarelle sur papier, 24,1 x 31,7 cm 
Collecion: Ivan T Wheale, Ile Manitoulin. 
ellie Keillor Lowe (1914-1967) 
Sans titre C ouches et chmin), vers 1960, huile sur panneau, 40,6 x 30,5 cm 
Collection: Fred Hackett, Sudby. 
Evan Weeks Macdonald (1905-1972) 
n mine a ciel ouvet Frood, Intaional Nckel Szbuy, SANS DATE, huile sur 
toile, 48,3 x 23 cm 
Collecion: Gou ernement de !'Ontario, 62428. 
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